Der DKOU gilt als grÃ¶Ãter Kongress fÃ¼r unser Fachgebiet in Europa mit mehr als 10.000 Teilnehmern aus Ã¼ber 60 Nationen weltweit. Etwa zwei Jahre vor dem eigentlichen Ereignis beginnen die Planungen mit Festlegung der Kongressthemen, der Ausgestaltung des wissenschaftlichen Programms und der Rahmenveranstaltungen. FÃ¼r den DKOU 2020 waren Anfang MÃ¤rz alle Vorbereitungen abgeschlossen: 382 Sitzungen waren im Detail organisiert, davon 24 internationale Sitzungen mit Zusagen von mehr als 100 internationalen Referenten. Aber die COVID-19-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

Der Corona-Lockdown kam am 9. MÃ¤rz in ganz Italien, am 13. MÃ¤rz in Deutschland und am gleichen Tag erklÃ¤rte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die COVID-19-Erkrankung zur globalen Pandemie. Am 16. MÃ¤rz schloss Deutschland seine Grenzen zu den Nachbarstaaten. Das gesellschaftliche Leben kam vollstÃ¤ndig zum Erliegen. Nach mehreren Wochen des Kontaktverbotes und \"Social Distancings\" entschied die Bundesregierung, dass ab 20. April kleine GeschÃ¤fte wieder Ã¶ffnen dÃ¼rfen.

Ein mehrstufiger Zeitplan fÃ¼r den Weg aus dem Corona-Lockdown wurde mit zum Teil unterschiedlichem Vorgehen in den einzelnen BundeslÃ¤ndern vorgestellt.

Absage aufgrund hÃ¶herer Gewalt {#Sec1}
===============================

FÃ¼r die Ausrichtung des DKOU vom 20. bis 23. Oktober in den Messehallen Berlins war der Berliner Senat als Verordnungsgeber maÃgeblich. Dieser entschied mit VerÃ¶ffentlichung am 21. April 2020, dass in Berlin alle GroÃveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober 2020 untersagt sind. Obwohl der DKOU mit den Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre Ã¼ber alle vier Kongresstage gerechnet eindeutig in diese Regelung hineinfÃ¤llt, wurde vonseiten der Messe Berlin KlÃ¤rungsbedarf hinsichtlich der Teilnehmerzahl pro Tag und der juristischen Bewertung des DKOU als wissenschaftlicher Kongress versus einer GroÃveranstaltung gesehen. Dabei wÃ¤ren gegebenenfalls StornierungsgebÃ¼hren im hohen sechsstelligen Bereich vom Kongressveranstalter (Intercongress GmbH) an die Messe Berlin zu zahlen gewesen. Am 6. Mai 2020 erfolgte dann die offizielle Mitteilung der Messe Berlin, dass aufgrund hÃ¶herer Gewalt keine Stornierungskosten anfallen. Dementsprechend erfolgte die offizielle Absage des DKOU 2020 mit Schreiben vom 11. Mai 2020 an die VorstÃ¤nde sowie am 12. Mai 2020 an die Mitglieder der beteiligten Fachgesellschaften (DGOU, DGOOC, DGU) und des Berufsverbandes (BVOU).

GroÃe EnttÃ¤uschung {#Sec2}
====================

FÃ¼r die verantwortlichen KongressprÃ¤sidenten und insbesondere die Kongressteams sowie die VorstÃ¤nde ist diese Absage auÃerordentlich bedauerlich und enttÃ¤uschend. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass die ansonsten beim DKOU Ã¼blichen Treffen unserer Sektionen, Arbeitsgruppen und Kommissionen nicht stattfinden kÃ¶nnen. Der DKOU mit seinem vielschichtigen Programm und der Industrieausstellung ist virtuell nicht ersetzbar. Im Gegensatz zu anderen Kursen, Symposien und Kongressen lebt der DKOU insbesondere vom persÃ¶nlichen Miteinander und Austausch vor Ort. Dieser einmalige \"Marktplatz des Zusammenseins\" von allen, die mit O und U zu tun haben, sollte in seiner bisherigen PrÃ¤senzform beibehalten werden.

Wie es weitergeht {#Sec3}
=================

Nach intensiven GesprÃ¤chen und Abstimmungen in den VorstÃ¤nden ist es daher vorgesehen, den DKOU 2020 auf das Jahr 2021 (26. bis 29. Oktober 2021) als PrÃ¤senzkongress unter Beibehaltung der verantwortlichen KongressprÃ¤sidentschaften zu verschieben. Damit wÃ¤re insbesondere auch der finanziellen Problematik Rechnung getragen, dass die bisher entstandenen Kosten zumindest grÃ¶Ãtenteils refinanziert werden. Die Entscheidung Ã¼ber diesen Beschlussvorschlag treffen die Mitglieder im Rahmen der vorgesehenen Mitgliederversammlungen am 21. Oktober 2020 in Frankfurt (siehe auch AnkÃ¼ndigung Seite 61, in dieser Ausgabe OUMN 4/2020).

Um unseren Sektionen, Arbeitsgruppen und Industriepartnern aber auch in diesem Jahr ihre Fort- und Weiterbildungen zu ermÃ¶glichen, soll zum Zeitpunkt der eigentlichen DKOU-Woche 20. bis 23. Oktober 2020 eine neu entwickelte virtuelle Plattform unter dem Namen \#digitalOU2020 durch die Akademie fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie (AOUC) angeboten werden. Diese \"Digitale Woche O und U\" kÃ¶nnte dann auch als Blaupause fÃ¼r die digitale Weiterentwicklung des DKOU in den nÃ¤chsten Jahren dienen.

Wir hoffen, dass wir mit diesen kurzgefassten AusfÃ¼hrungen nachvollziehbar verdeutlichen konnten, welche BeweggrÃ¼nde in dieser auÃergewÃ¶hnlichen pandemiebedingten Konstellation unser Handeln geleitet haben.

Wir danken fÃ¼r Ihr VerstÃ¤ndnis und hoffen sehr auf Ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die dargestellte Vorgehensweise.

Ihre
